





Media Use and Social Anxiety





The purpose of this paper is to investigate and discuss about the public social anxiety in 
new media environment in Japan. The mass media, such as television and newspapers, are 
still the main information sources for people today.  But by using internet and social media, 
the public has had much greater access to the information about society.  Has the new media 
environment with the use of various information gathering, seeking, searching alternatives 
affected public perception and their social anxiety?  To investigate this question, we 
conducted an online questionnaire survey in Tokyo in 2009.  With analyzing the data, the 
author examined and discussed about the relationship between new media use and public 
social anxiety.
キーワード： メディア環境の変容、マスメディア、インターネット、社会不安
































































































































































































































































































































































































24.57.8 18.9 14.46.9 14.113.5
1611.6 6.8 86.1 43.18.4
24.315.5 10.6 12.67.1 218.9




































































































































TV視聴時間(除ニュース) .097 ─ .002 ─ .061
TVニュース視聴時間 .083 ─ .014 ─ .077
ワイドショー視聴時間 .019 .099 * .004
新聞閲読時間 .030 .093 * .005
PCインターネット利用時間 ─.038 ─ .061 .010
ニュースサイトを見る ─.005 ─ .036 ─ .001
電子掲示板の書き込みを読む ─.096 * ─ .123 ** ─ .022
電子掲示板に書き込みをする ─.112 ** ─ .125 ** .007
他の人のブログを読む .100 * .056 .018
自分のブログを書く ─.006 .054 ─ .004
他の人のブログにコメントをつける ─.003 ─ .052 .000
インターネット情報重視 ─.158 *** ─ .155 *** ─ .157 ***
マスメディア情報重視 ─.040 ─ .044 ─ .035
情報選択能力 .160 *** .154 *** .095 *
ブログ信頼度 ─.001 .020 .007
性別 ─.017 ─ .036 ─ .020
年齢 ─.008 .032 .052
教育年数 ─.035 ─ .051 ─ .033
Adjusted　R2 .122 .103 .051
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